






















The Paradox of Maximum Momentary Learning Ability： A comparative study between 
Japanese university students and Singaporean university students
TAIRA Makio and Leong Chan-Hoong
Abstract
　　This research examines the process of decline of mathematical abilities of university students. The target 
contents knowledge are permutation, trigonometry, and vector. The authors controlled two factors： curriculum 
（related to nationalities） and major （arts or science）. Increase/decrease of learned knowledge is, of course, 
depended on curriculum of each student’s major, but also affected by how they had learned during high-school 
days. For example, all science major Singaporean university students have to take the Further Maths and it 
contains basic Mechanics so that it is clear for them to learn trigonometry and vector in high-school days. They 
have to learn trigonometry and vector by using higher-order learning strategies. Contrary to the science major 
Singaporean students, the Mechanics are not required content for the Japanese science major students. This 
difference affected the current performance of each content domain and, moreover, the Japanese students had 
shown paradoxical pattern of negative correlation between effort rates in high-school days and current math 
abilities, i.e. the more they learned in high-school days, the more they forget.
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論（achievement goal theory）の枠組みで説明可能と考えられる（Anderman, Maehr, & Midgley, 1999；Anderman 














































































FURTHER MATHEMATICS A LEVEL （2007）
GCE ADVANCED LEVEL SYLLABUS （６ページ）
THEME OR TOPIC CURRICULUM OBJECTIVES
Candidates should be able to：
MECHANICS （Sections 1 to 5）
2 Circular motion
－ recall and use the radial and transverse components of acceleration for a particle moving in a circle with 
variable speed；
－ solve problems which can be modelled by the motion of a particle in a vertical circle without loss of 
energy （including finding the tension in a string or a normal contact force, locating points at which these 






　GCE の A-Level Math の中から、基礎的・標準的と判断された課題を抽出し、日本人学生とシンガポール人学生
の被験者に実際に解答するように求めた。（付録１参照）
　上述したとおり、カリキュラムの内容は日本とシンガポールとで若干異なっているが、調査に用いた数学の問題



















































































































































日　　本 学習意図 努 力 率 学　　力 決定係数 F（3, 44）
順列・組合せ 0.21 ‒0.09 τ0.42 0.20 *5.02
三角関数 τ0.25 τ‒0.23 *0.66 0.53 *18.70
ベクトル 0.17 ‒0.15 0.20 0.02 1.31
シンガポール 学習意図 努 力 率 学　　力 決定係数 F（3, 34）
順列・組合せ 0.12 0.08 *0.51 0.26 *5.41
三角関数 τ0.27 ‒0.08 *0.56 0.39 *8.76












































Anderman, E. M., Maehr, M. L., & Midgley, C. （1999）. Declining motivation after the transition to middle school： Schools can make 
a difference.  Journal of Research and Development in Education, 32, 131‒147.
Anderman, E., & Midgley, C. （1997）. Changes in personal achievement goals and the perceived classroom goal structures across 
the transition to middle level schools. Contemporary Educational Psychology, 22, 269‒298.
Anderman, E. M., & Young, A. J. （1994）.  Motivation and strategy use in science： Individual differences and classroom effects. 




Midgley, C., Kaplan, A., & Middleton, M. J. （2001）. Performance-approach goals： Good for what, for whom, under what 











付録１：課題例【GCE ‘A’ level Mathematics】










問３ 　以下の三角形 OAB において、OA＝ 2 であり、OB＝１、∠OAB＝30°である。ＣはＯからＡＢに対して
引いた垂線である。








問４ 　三角形ABCにおいてAB，BC，CA はそれぞれ７cm、２cm、 b cmである。また、∠C は30°である。余弦






問５ 　原点Oから同一直線上にない位置ベクトルａ，ｂ，ｃ，ｄがある（それぞれの点は A，B，C，D）。こ の
とき、ａ－ｂ＝ｄ－ｃとする。四角形ABCDが平行四辺形であることを示せ。
　　 　また、ａ－ｂ＝ｄ－ｃであるときに｜ａ－ｃ｜＝｜ｂ－ｄ｜であったとき、平行四辺形 ABCD の形が何になるかを証
明しなさい。
問６ 　原点Oから点Aと点Bに引いた位置ベクトルは、それぞれ３ｉ＋２ｊとｉ－ｊである。線 l は以下のベクトル
方程式によって求められる。
　　　　　　　ｒ＝５ｉ＋５ｊ＋ｔ（２ｉ－ｊ）












































－５ ～ －４ ～ －３ ～ －２ ～ －１ ～ ０ ～ ＋１ ～ ＋２ ～ ＋３ ～ ＋４ ～ ＋５
（推測できなかった） （どちらともいえない） （明確であった）
最後に、受験生の頃の勉強の進め方について書いてください（数学や国語以外の教科についても言及可）。
１． それぞれの教科をどのように勉強しましたか？ノートの取り方、まとめ方、記憶術など、何か創意工夫を凝ら
したことがあれば書いてください。
２．受験を通じて勉強した知識は、今後どのようになると予想しますか？その予想と理由を書いてください。
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